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1941， MitcheJl 1965， CanneJl 1970， Zobe! 1983， Harry 1987)。しかしながら，その殆どはマツ
科 (Pinaceae)を対象としており，ヒノキ科(Cuttressaceae)について昔話べたものは数として
は多くない(Harry1987)。また，ヒノキ麟 (Chamaecytaris)にヨさっては締めて少ない (Mit.






(De Laubenfe!s 1953) という点である。このように針葉樹の形態や樹結構造については比較
的数多く詳細に調べられてきているが，ヒノキ科の場合，努鱗を欠くという特徴もあり，樹高成
長などの成長様式についても殆ど翻べられていない。
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1 : Terminal 
2‘8: Lateral 
Fig-1 A typical shoot coll記ct己dfr・omupper crowl1. 















































Number of leaf 
on a shoot 
ReJationaships between leaf area and the number of 
!日af.tipsfor terminal and lateral shoots. 









Vertical distribution of 
foliages. Distribution of 
foliages were fit♀d with 
the Weibull functIon. 
Shape and scale parameters 









































































































































































占， 占番手。@ 。@ 。?:己0000号弱
N 
Seasona! course of shoot e!ongalIon at different layers. 
o : Terminal shoot，⑧: Lateral shoot 
Error bars arc 1 SE of thc mean. 
O s A J J 
Fig-5 
節i均な伸長様式を訴したものである。側生シュートは， 4 Jヨの仁1:1勾に伸長を開始したが， I~生シ
ュートはそれより l遊間から10日ほど遅く伸長を開始した。そして，いずれも 8月下旬から 9月
上旬にかけて停止した。こうした傾向は，いずれの間位においても見られた。イ中長期間は，いず
れも 4~5 ヶ丹とかなり長かった。成長停止後に測った年伸長盤は，損生シュートが第…層から
I1閣に3811m，43ml1 ， 36mm. 24mm， 20mm， 5 mm，そしてj最下踏の第七隠が8mmとなった。また，側生
シュートの年伸長盤は，第一j留から!艇に， 35mm， 41mm， 360101， 270101， 21m01， 12mm，そして第七鴎
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で12.5mmとなった。年伸長撃は， 1資生シュート，側生シ Table 2 1'r叫 uctionrates of leaf.tips 
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SUMMARY 
Morphology ancl c1ynamics (activities， elongation， reproduction rate) of 5hoots of Chamaeιytarおobtusa
wer巴stucli巴CIin a pine forest. Length of scale leaf was longer in terminal than in lateral shoots. Leaf area 
of shoot increased linearly with the numb巴rof 1邑af・tipson a shoot in both terminal ancl lateral shoots and 
increasing rate was larger in lateral. Differences in morphology and behavior of scale leaves reflected the 
diff巴rencein spatial use betw忠告nterminal and lateral 5hoot5. 
Shoot elongation start巴din micldle April and continuecl into early fall. Elongation of lateral 5hoot 
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started earlier than terminal by 7 to 10 days. P巴riodof shoot elongation was ca‘130 days. Activities， 
elongation， and repr・oductionrate of shoots were higher in upper crown and decreasecl toward bas己.Elon. 
gation was longer in terminal than in lateral shoots. Plasticity in morphology and dynamics of scale leaf 
shoots of C. obtusa was consiclerecl to b巴behaviorbasing on economics at each shoot level responcling to 
heterogen巴ouslight conclitions in a crown. 
Morphology ancl clynamics of scale leaf shoots of C. obtusa were compared with other・conifεroustrees. 
